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西海橋の固有振動特性および非線形地震応答に関する研究 I ~)( I 
Natural vibration properties and nonlinear seismic analysis of the Saikai steel arch bridge 
O呉 慶雄事 高橋和雄紳 小林秀昭*場* 中 村 聖 三
Qingxiong WU， Kazuo TAKAHASHI， Hideaki KOBAYASHI， Shozo NAKAMURA 
ABSTRACT The Saikai Bridge， which is a steel arch bridge constructed in 1955 with the span 
of 216m， is known as not only the first long-span bridge in Japan but also the historical bridge. 
However， since the design trafic load was as smal1 as 130kN and the concrete slab is also thin 
with 13cm， there is a recent problem in th巴 maintenanceaccompanying the increase of trafic 
loading. This paper discusses natural vibration prop巴rtiesof this bridge based on the original cross 
sections using 3D FE model. In order to grasp whether the Saikai Bridge should be reinforced 
against th巴strongearthquake， th巴seismicresponse characteristics and seismic safety are examined 
by carrying out nonlinear seismic analysis under the Level 2 earthquakes. 
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橋 長 316.20(m) 
ス 1¥ / 216.∞(m) 
中箇 員 7.50(m) 
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表-2 西海橋の固有振動数，刺激係数および固有振動形
振動数 刺激係数
次数 (肱) 橋軸(幼 直角(の↓鉛直の)
固有振動形
モデル1 0.723 0.0000 o. 
1 
モデル2 0.732 0.0000 o. 
モデル1 1.147 22.9698 
2 
|モデル2 1.153 -22.7490 
3 
モデル1 1.225 0.0000 
モデル2 1.249 0.00001 o. 
4 
lモデル1 1.483 -0.0030 
モデル2 1.507 -0.0032 
|モデル1 1.604 0.0000 
5 
モデル2 1.650 0.0000 
モデル1 2.161 0.0000 
6 
|モデル2 2.226 0.0000 
モデル1 2.306 -0.0009 
7 
モデル2 2.320 0.0003 
8 
|モデル 1 2.394 0.0000 
モデル2 2.410 0.0000 
モデル1 2.805 12.9527 
13 
E モデル21 2.834 1 13.03271 0.00321 o.∞側
注:モデル1は床版・縦桁剛性を無視するモデル，モデル2は床版・縦桁剛性を考慮するモデルである。
表-3 解析値と実測値の比較
モード |解析値(厄)I実測値(肱) I 差(%)
面内対称 1次モード1.507 I 1.ω5"""'1.786 I -15.6"'"・11.1
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項目 部材 地震波 M叙. Min. 
上弦材





1'213 0.0866 -0.0827 
(m) 
T11 0.0863 -0.0825 
上弦材
τ'213 4886 -7∞4 
スプリンギ
T11 -854 ，.，13321 
ングの軸力
(kN) 下弦材




1'213 152 -235 
ングの T11 69 -124 
曲げMz
下弦材
τ'213 62 -86 
(凶・ m) Tll1 28 ー86
回、J表橋軸直角方向地震波による最大応答
項目 部材 地震波 Max. M泊.
上弦材





1'213 0.2952 -0.3779 
(m) 
Tll1 0.3934 -0.4259 
スプリンギ 上弦材
τ'213 4168 -7297 
ングの軸力
Tll1 6454 -8393 
(刷) 下弦材
τ'213 2720 -21733 




ングの T11 206 -197 
曲げMz
下弦材
τ'213 367 -343 
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